






Study of University-based Community Sports Club Members






　This paper investigates the current understanding of the management of a 
university-based community sports club by examining the “Iki-iki Daito Sports Club.” 
A survey was conducted to reveal the club members’ characteristics, organizational 
commitment, and the facts behind club selection methods. The survey results revealed 
the following:
１） The club members had different characteristics based on gender. Young males, 
mainly university students, joined clubs for fun and enjoyment purposes, while 
middle-aged women, primarily housewives, joined clubs to focus on their health.
２） The satisfaction levels and activity results for this particular club as well as the 
members’ level of organizational commitment were relatively high. However, 









３） The factor stipulating the level of organizational commitment was the level of 
satisfaction with the club. Furthermore, the level of future participation in club 
activities was stipulated by the level of organizational commitment.
４） When this particular club was selected, emphasis was placed either on its university 
location or on the programs and factors made available through university 
interaction.
５） The club was involved in managing three tasks. The first task was conducting 
publicity activities for the health program using university resources. The second 
was the effective use of university facilities and scheduling of programs according to 
the members’ requests. The third was the creation of a mechanism to deepen 

































































































































n % n %
年 齢 10歳代 14 12.3 入会目的 健康・体力づくり 62 57.9
20歳代 17 14.9 楽しみ・気晴らし 7 6.5
30歳代 12 10.5 運動不足の解消 28 26.3
40歳代 16 14.0 友人・仲間との交流 1 0.9
50歳代 19 16.7 大会出場や競技力向上 3 2.8
60歳代 21 18.4 美容や肥満解消 4 3.7
70歳代 15 13.2 その他 2 1.9
N.A. 1 N.A. 8
性 別 男性 36 31.3 会員期間 ６ヶ月未満 60 52.6
女性 79 68.7 ６ヶ月以上１年未満 28 24.6
１年以上 26 22.8
婚姻状況 未婚 40 36.4 N.A. 1
既婚 70 63.6
N.A. 5 プログラム 十分満足している 54 48.6
満 足 度 まあ満足している 55 49.5
職 業 会社員 7 6.4 あまり満足していない 2 1.9
団体職員 1 0.9 満足していない 0 .0
公務員 1 0.9 N.A. 4
自営業 1 0.9
専業主婦 43 39.1 継続意欲 参加したい 96 83.5
大学生 30 27.3 まあ参加したい 13 11.3
パート・アルバイト 20 18.2 わからない 5 4.3
無職 3 2.7 あまり参加したくない 1 0.9
その他 4 3.6 参加したくない 0 .0
N.A. 5
活動志向 健康 77 74.7
過 去 の ある 61 53.0 （１位のみ） 楽しさ 16 15.5
運動経験 ない 54 47.0 技術 7 6.8
交流 3 0.3
施設までの 10分圏内 45 39.1 N.A. 12



























































































































１　クラブのメンバーになろうと決めたことを嬉しく思う 4.14 .71 1.81
２　クラブは自分のしたい活動をするために最適である 4.11 .74 3.24*
３　クラブのメンバーであることを他人へ話すことに誇りを感じる 3.75 .82 1.00
４　友人にクラブのすばらしさを興味を持つように話す 3.83 .78 2.45
５　このクラブの将来が気になる 3.55 .88 8.69***
６　自分とこのクラブの価値観がよく似ている 3.47 .78  .67
７　このクラブは自分の持つ能力を十分引き出してくれる 3.59 .81 6.02**
８　クラブの活動を継続するためにはどんな役割でも引き受ける 3.06 .84 4.12*
９　クラブの活動がうまくいくように周囲の期待以上に貢献している 2.93 .90 7.11***
10　クラブの会員になったことは明らかに誤りである（-） 4.48 1.02 5.35**
11　クラブの方針にしばしば同意できないことがある（-） 4.10 1.05 2.17
12　このクラブより他のクラブの方が活躍できる（-） 4.02 1.12 5.70**
13　このクラブに尽くしても得られるものがあまりない（-） 4.12 1.04 1.93
14　このクラブへの愛着心はほとんどない（-） 4.10 1.04 2.00
15　このクラブをやめようと考えている（-） 4.49 .92 1.92
OCQ全体（平均） 3.86 .49  .68





































































































１ ２ ３ ４ ５ ６ α 満足度－重要度
健康相談 .906 .121
.897 0.65
メディカルチェックや健康検査 .874 .146 −.132
体力測定と評価 .837 .183 .142 −.117
運動相談 .833 .339 −.116
最先端の情報 .627 .266 .458
指導者の質 .621 .180 .317 .174
大学との連携 .616 .244 .432 .291
大会への出場 .150 .741 −.260 −.103 .114
.846 0.71
クラブ主催のスポーツイベント .380 .699 −.112 .193 .129 −.218
技術の獲得・向上 .332 .697 .257 −.199 .188
学生との交流 .287 .692 −.166
クラブ会員同士の交流の場 .370 .642 .165 .296 .132 −.177
友人・仲間・地域との交流 .264 .613 .418 .145
運動不足の解消 .255 .801 .206 .110
.753 0.39楽しみ・気晴らし .168 .800 .244 −.141
健康・体力づくり .444 .612 −.151 .395
通いやすさ .239 .810 −.260
.746 0.13
プログラムの時間帯 .329 .753 .221 −.108
利用料金 .642 .497
プログラムの豊富さ .403 .229 .132 .625 .264 −.159
託児所の有無 .105 .132 .855
施設や設備の充実 .352 .302 .345 .587
寄与率 24.4 14.8 10.6 10.5 6.3 5.9
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